












































































































































































































(4) [iapn4549 00:18 00:22] 
OIQ 原因はつ














































(6) [japn4549 00:18 00:22] ※（4）の再掲
OIQ 原因は ？ 























































→03Q え ・と 6月の終わりかな
ここでは、 1行自の質問に対して、 3行目が「え ：とjを冒頭に配置して
「6月の終わりかな」と応答している。この「え： と」も（4）と同様に、応答を投
射していると分析できるだろう。このことは、同時に、 Pの1行自の発話と Qの































































































21F ：本当のメクャー に入るのに［（．）あたし今（0.2）プリメジャー だ［から，















































































12H：へ： : : : [ 
























流れは、 10行目から 12行目でもくり返されている。つまり、 2、3年ステイする
というユユースと、遅延のあるニュ一月の受け取り（「へ ：．：：・」）が再び
やり取りされるのである。
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Predictablity in Utterance-Beginnings 
Yokuto ITO 
The purpose of this paper is to show what is predictable世omutterance-
beginnmgs m Japanese conversation. To this end, this s加dyanalyzes telephone 
conversations m Japanese using a Conversation Analysis approach 
By analyzing utterance-beginning elements, this research idenhfies the 
followmg a田aspredictable丑omutterance-begmning elements 




(5) sequential environment 
(6) next speaker 
This study also demonstrates that other-mitiated repair is used when these p回目
diction is broken by a speaker. 
This research clan五回目伊自canceofutterance-beginnings音omthe viewpoint 
of predictabili与
